























Finding the Secrets of the Revival of Okushiri Island: Overview of 
the New Residential Area Relocation Project and Interviews with 
Practitioners
This article comprises records of the symposium titled “Finding
the Secrets of the Revival of Okushiri Island: Overview of the New
Residential Area Relocation Project and Interviews with Practitioners,”
held at Hokusei Gakuen University on July 27, 2019. This symposium
focused on the experiences and knowledge of local government staff
who were in charge of recovery and reconstruction following disasters,
specifically the massive earthquake and tsunami that devastated
Hokkaido on July 12, 1993. We (Tsunenori Takeda & Kiyoto Adachi)
aim to ensure that these disasters are not buried with the passage
of time. We share the experience and wisdom of administrative staff
members who repeatedly face disasters, marked by changing times,
places, and circumstances. Followed by the keynote report by Takeda
in Section 2, we have reported the panel discussion between the
panelists as well as the discussion with members of the audience in
Section 3. In Section 4, Takeda, from an administrative law perspective,
and Adachi, from a civil law perspective, elaborate on their reflections
of the issue. In Section 5, a summary has been provided, including
future research prospects.
キーワード：北海道南西沖地震，奥尻島，高台移転事業，



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































つ い て ）』」（https://anshin.pref.tokushima.jp/
docs/2013082700049/）を参照。
40）　和歌山県HP「復興計画事前策定の手引き」
（URL：https://www.pref.wakayama.lg.jp/
prefg/011400/hukkoukeikakujizensakutei.
html）を参照。
41）　富田忠行「総務文教常任委員会所管事務調査
報告『庶路小学校・庶路中学校の改築に関する
こと及び防災に関すること』」北海道白糠町議
会・議会だより しらぬか［平成25年第4回定例
会］123号（平成26年1月24日）4・5頁を参照。
42）　災害危険区域または土砂災害特別警戒区域内
の住宅移転を促進するために，住宅の移転を行
う者に対して補助金を交付する要綱事業とし
て，「がけ地近接等危険住宅移転事業」（国土交
通省所管）がある。1971年に九州南部を襲っ
た台風被害を契機にして，1972年に創設され
た。急傾斜地崩壊防止工事などのハード面の整
備だけでは災害リスクの軽減が困難な状況に対
して，住宅の移転を促して被害を防ぐことを目
的としている。建設省「がけ地近接危険住宅移
転事業制度」建設月報25巻9号18頁，同「がけ
地近接危険住宅の現状と対策」建設月報27巻9
号37頁，澁谷浩一「がけ地近接等危険住宅移転
事業の拡充（特集・斜面防災）」河川632号57頁，
近藤民代「東日本大震災におけるがけ地近接等
危険住宅移転事業の活用実態と期待される役割
に関する基礎的研究」日本建築学会計画系論文
集80巻715号2043頁を参照。
奥尻復興の秘けつを聞き出す：高台移転事業の概要と実務当事者へのインタビュー（3）

